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Interstitial cystitis (IC) is a chronic inﬂammatory condition of the urinary bladder, and its treatment has
many uncertainties. We report a case of IC treated with intravesical instillation of heparin and alkalized
lidocaine. A 64-year-old woman presented with urinary frequency and urgency with suprapubic pain.
She underwent intravesical treatment with combined heparin and alkalinized lidocaine for IC, since prior
medical treatments (imipramine, solifenacin, suplatast tosilate, and kampo extracts) and hydrodistention of
bladder had little or no effect on her symptoms. A 50 ml solution containing 20,000 units of heparin, 200
mg of lidocaine and 7% sodium bicarbonate was administered intravesically twice a week for 12 months.
The O’Leary-Sant IC symptom index score and IC problem index score improved from 20 to 8 and from 16
to 8, respectively, and her bladder capacity increased from 90 ml to 300 ml. Intravesical instillation of
combined heparin and lidocaine was useful in the treatment of IC.
(Hinyokika Kiyo 57 : 513-516, 2011)
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Fig. 1. Hydrodistension. Cystoscopy revealed vas-
odilation, submucosal edema and glomer-
ulation.







現症 : 身長 145 cm，体重 68 kg，血圧 144/92 mmHg，
脈拍68/分，体温 36.2°C．
検査所見 : 検尿・採血 ; 異常所見なし．尿培養 ; 菌
検出されず．尿細胞診 ; class 1．排尿回数 ; 昼間20
回，夜間 4回．過活動膀胱症状スコア (OABSS) ; 12
点．
治療経過 : 7％炭酸水素ナトリウム 25 ml で pH 調
整したヘパリン―リドカイン混合液（ヘパリンナトリ






は症状スコア (interstitial cystitis symptom index : ICSI），
問題スコア (interstitial cystitis problem index : ICPI) と
もに満点であった．経過とともに ICSI は20点（満
点）から，治療開始 3 カ月後に 8 点へ，ICPIも16点
（満点）から，治療開始 2カ月後には 8点へと改善し
た (Table 1）．排尿回数も昼間20回から 7回へ，膀胱
容量も 90 ml から治療開始 6カ月後には 300 ml へと









Table 1. Changes in the O’Leary-Sant score, fre-
quency of urination and bladder capacity
Time (months) 0 1 2 3 6 12
O’Leary-Sant score (points)
ICSI 20 17 10 8 8 10
ICPI 16 15 9 9 9 9
Frequency of urination per day
Daytime 20 15 12 10 8 7
Nighttime 4 4 5 4 3 3
Bladder capacity (ml) 90 100 170 240 300 250














50∼80％とされる5)．米国では Food and Drug Admin-
istration の承認を受けているが，日本では現在のとこ
ろ承認されていない．ヘパリンは，グルコサミノグリ




が推奨される6)．Kuo7) はヘパリン2.5万単位/5 ml 生
理食塩水を週 2回， 3カ月間膀胱内注入し50％以上の





















(Table 2）．また，Parsons9) はリドカイン 80 mg と
160 mg の比較試験を行い，80 mg 使用群では75％，
160 mg 使用群では94％の奏効率であったと報告して
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80 mg of lidocaine, 40, 000 U of
heparin, 3 ml of 8. 4％ sodium
bicarbonate, total 15 ml




160 mg of lidocaine, 40, 000 U of
heparin, 3 ml of 8. 4％ sodium
bicarbonate, total 15 ml




8 ml of 2％ lidocaine, 20,000 U of
heparin, 4 ml of 8. 4％ sodium
bicarbonate, total 14 ml




10 ml of 4％ lidocaine, 40,000 U of
hepalin, 50 ml of 7％ sodium






しておいたヘパリン (40,000 U/40 ml）， 7％炭酸水
素ナトリウム 50 ml， 4％キシロカイン液 10 ml の計
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